
































































exprciss{,(1 a d(,sir(, to pitrti('ipaki in tliis typ(i ol I)i'oj('ut, so some (i('gre(' Such work requires inany rciquests for ('oop(vr"IioT] by o"tsid(,
of nchi{iN,'{itneTit can l}c' s(`('ti frotn this prc`sentation, specialists, This y( ar's Italian Retiaissaticci (Lxhil}ition with its largci
  As ]}art of tl}e (lepartm(.intts autiiL'iti{is relatc'd to suulptttr'al NNrork, mLml)er of works creat(d in a diverse arra.}v' of tn{idi" and sizci rnnges
muml)ers of th(i d(ipartment ('arried out a sttrxt'e.v of r('('(viLIIy r(s- prc'sented a particularly cha]lenging set of issues i'or tliv co]is(-rvation
discov{,red s〈'tilptur(ts I)y I.eonardo Bistolfi which w('re torm(`rl.ivs in tl)(' departtnent. (]iv{.m tl]is complexity, l)otli Kawaguul)i imd 'rsukada, along
Matsukata c'ollct('tion. Thes(i s('tilptures are own(id by a private colk'ctor with tlie cttrator in charge of the exliibition atid otitsid(b spe('ialists,
iti tlie Katisai region of Japan, and {.'onsist of six exampl('s of relief work 1〉articipatc,(1 in th{i con(lition checlik and {lispla〉,' pr(,paration for thch
and sculpture tnad{., of marbl(., and metal 1)at)els. These works wer(i works lent to the exhibition.
created I).〉r' I.eot)ar(io Bisto]fi, a sculptor prin)ari]y iiutive in nortliern ln terms of work on tl)e improvement of the musvtttn's 〈iisplay
ltal.sr from th(, vnd of th〈i l9th tl)rough early '20tl] centm'y. In response to environment, the 〈'onservation {iepartTment carri(d out a survctv an(i
a re(ttiest froin the ('ollector, w(i carried oiit at} on-sitc survey of the improvc ment of the ftLnctiot)s of the E])odttlar wall partitiot) syst(,m in
works, determiT)ed su{.'h basic data as th(.'ir measurements, and th(. Sl)ecial Exhil)itioii Wing. The conscirvation dcpartment ha(l noted at
examin(,(1 tl)(,ir prc,sent pliysical state. In spite of the efforts of the the time of th( wii}g's (liompk tion that th( existing metl)ods use(t to
coll(ictor to prot{,ct tl)e works, there was sorne inevitable deterioration sec'ure inovcal)]e wal]s was insuffi(-ient for the true securirig an(l
in tl)e works given that they are ]arge ai)d not easily inoved. Some of stabilizing of suci) wal]s, After (lixperiencing these problems during
the works c'onsist of large-sca]e marble sculpture made up of nuinerous several exhibitions helcl in the wing, th( t)resent efforts begaii to cope
parts. This d(ipartmc nt has not had much prior experience with the with these probletns in (ietail. In tl)e future it will be necessary to
pr( sc,rvation of large-sca]e marble sculptures displayed in outdoor confirm the adequacy of the curret)t round of improvements made to
settings, Emci with thoughts that such works may be donated to the these moveable walls and their fixtures.
NMWA,in tl)e futLire, it will be necessary for the department to further The department also conduuted an atmospheric environment survey
iricrease its sp( cialized knowledge of such issues, inc]uding requests for of the Prints and Drawings Gallery of the New Wing after the completior)
cooperation fro:n external specialists. of its interi()r finish work.Asimple n)onitoring of the space with "pH test
  The roHtin( conservation work carried out by the department each paper for indoor air" wag first carric(l out to confirm the space of the
year includes conservation and restoration work on paintings, drawings newly finished gallery. While original plans had called for the gallery to
and prints, and also specific conservation work on art objects which are open during the autumn of 2000, these tests revealed that a strong
lent to other museums. Such preparation for Ioan travel includes the pollutant developed in tlie gallery during the preceding summer as a
securing of frames and consolidation of fragile areas and other problem result of problems that occurrc d in thc airconditioning system of the
spots on works so that they remain safe during the duration of their space. Thanks to the cooperation of Chie Sano, Senior Researcher,
transportation and display. Another eleinent of this loan preparatiori Tokyo Natiot)a] R( search lnstitute of Cultural Properties, the departrnent
process is the installation of a data-logger recording both teniperature exaniine(i the precise coiicentration of this pollutant in the air and
and humidity changes that occur during transportation and display. inethods to reduce it. These inethods have brouglit al)out positive
Data gathered from such data-loggers is also being used in the r( sults - over thc, past year we were al)lc to (i(crc dse the concentration
accumulation of basic data for the "Developinent of a Micro-c]in)ate of poltutants to ahnost un(ietectal)le levels and the gallery was
Box for Use in the Transport and Display ()f Paintings," a project funded sticcesgfully opened in March 2001,
bya Grant-in-Aid forScientific Research from theMinistry of Education. In addition to the al)ov(-inentioticd activities, Kawaguchi also did
  Conversely, the NMWA conservation department is also responsible conservation work ot) Renoir's VSIom(m tpith Hat and carried out thc
for the preservation of works lent to the NMWA from other museums for state of conservation surveys on works purchased in fiscal year 2000 by
display in special exhibitions held at the NMWA. The NMWA the Tottori Prefectural Museum of Art. Tsukada conducted the chemical
department is in charge of the condition of such works from the time analysis of materia]s usc (i in art works in cotijunction with their
they arrive at NMWA until they are returned to their home collection. conservation and restoration treatment, (Masahiko Tsukada)
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油彩、カンヴアス　　　　　　　　　　　　　　　エティエンヌ・ディネ　　　　　　　　　　　　　〈版画素描〉
欄・陶　　　　1認㌘2帰り》　　　ジ。ヴ。ンニ．ノ、，テ，スタ．ピラネージ
1膿＿のつや消し、二＿、膿m　　　｝灘撒鷲蹴：1覧、
測1　　　　　　　　　　保存状態：　　　　　　　　　°　57．8・75．5，mtyl］辺！iで」’欠鮪りL、　　　　　　古いルースライニ・グ有り．師i左に張り歪み、張　G．1997－・・2《テ・ヴ・リ近郊、通称ト・セ橋》
鰍一汚れ・小欠損・変形分離　　　　りしろ部に裂け有り。　　　　　　　　・7…75・5cm
絵、、1素地処置、　　　　　噸1・僅力・の・J・欠損・突き穴あり・また蟻と思　G．’997°°311艦嶽1鷺ll’の通称アルサス
1．張り枠のくさび洗浄　　　　　　　　　　　　　　　　える汚れがある。　　　　　　　　　　　　　　　　　Gl997．004《アッピア街道沿いのピソ．リキニウスと
2．くさび欠損補填　　　　　　　　　　　　　　　　ニスの黄変。　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　コルネリウス家の墓》57．8×75．5Cm
3．素地りとllliの清拭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gl997－005《ティヴォリの通称マエケナス家の内部》
1．カンヴァス張りしろ部固定の改良　　　　　　　　　絵画処置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57・8×75・5cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．欠損箇所の剥落止め（ゼラチン3％水溶液）　　　　G1997－006《通称ミネノレヴァ層メディカ神殿》
絵【1・拠置、　　　　　　　　2．カ。ヴ。ス張りしろ部分の波打ちの平面化と固　　　　57・8×75．5cm
螺撫　　　　薫画表醸面の表面構面、蒸留水、裏灘蒙輩による黄変あり。轍rll＿こ
3・轡、．　　　　　　　面・刷毛）　　　　　　　貝占られたヒンジ（製塒1・付川・よる・14　lfli変形
L4・，i：．1．ii：i．．ス～飾　　　　　　　　4．ニス灘除去（イソオクタλイソプ・パノール）　が著しい．ヒンジに沿っ曙しい麺イゴり。接着
lll隔（ダマー樹脂7％テレピン精油）1：1難雛鱗沓1容液）欝本紙への　さオ臨
額縁処置・．　　　　　8・ニス引き（ダマ糊旨㈱　　　1：彙詔㌫薮
1：耀購りの固定　　　　額糸家魍・　　　　　・轍瀞水酸化・ルシウム嫡夜による中和
繍1撫一充填材…lll～賑灘1繋∵簸甥（過酸化一
、．碗の髄補iWh　（q又徽形の娘翻1）　　。綴瀞1）　　　　　　　（処置・坂本雅ki可［公夫）
7，金地表面洗浄（蒸留水）　　　　　　　　　　　　3．表面洗浄（刷毛による・；i乞式洗浄、蒸留水による
1螺鰭　　　　。鞭）グ欠損部分の充填（炭酸カルシウム赫　燃ン
lo．絵lllli装着剖～改良　　　　　　　　　　　　　　　　　　膠）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水彩、紙
（処置：ベアート゜フィッシャー・inJ「1公夫）　　・金箔仕．ヒげ　　　　　　貿｝欝m（轍抽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．補彩（油絵具をテレピン精油に溶いたもの）
パブ・・ピカソ　　　　1器騰繍謹；フエルト貼り　矯諜欄1、袋張りにされ、蜘、水、r－」∫
《アトリエのモデル》　　　　　　　　　　　　　　　　　向の波才∫ち罫賭，　　　’
油彩、カンヴァス
ll謙1・°ぐm　　　　　　　レオン・オーギュスタン・レルミ・ト　　　修復処置醍・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《農民の家族》　　　　　　　　　　　　　　L台紙除去
齢状態・　　　　　猟繍ス　　　　　1：郷二。グ
地塗りの欠損が［JLI隅角にある。絵具層浮き上が　　　　P．1959－124　　　　　　　　　　　　　　　　　　（処置：坂本雅美、河口公JC）
りが、ノllヒノi向（鼓色と黄緑色0）絵具が混ざった
箇所）とll“i　lfiiilt央（人物腹部横の黒色と黄色の　　　　保存状態：
境界線）にあり、剥落の危険あり。地塗りを貫通し　　　絵画層・地塗りに浮き上がり多。占い補彩の変色・　　　マリー・ジュヌヴィエーヴ
たビンホールが画面右ド灰色部分にある。吊り　　　亀裂内部と亀裂に7合って汚れ大・　　　　　　　　　《自画像》
金具の付替えなどの額縁改良が必要，，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パステル、紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絵画処置・　　　　　　搬響cm（本鮒1却
絵i“ii処置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．絵1由1層浮きヒがり固定処置（ゼラチン3％水溶
1地塗り・絵画層欠損部への接着剤含侵（ゼラチ　　液）　　　　　　　　　　　保存状態：
　ン3％水溶液）　　　　　　　　　　　　　　　　　2・絵画表π艦七浄（蒸留水）　　　　　　　　　　　　　本紙は台紙に袋張りにされている．台紙には変色、
2．絵lllli裏面の乾式洗浄（筆、掃除機、ケミカルス　　　　3．変色した過去の補彩、オーバーペイントの除去　　　　フォクシン久波打ち顕著：c、
　ポンジR）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と絵画表而の汚れの除去（顕微鏡ドメスで除
3．絵画表llli洗浄（蒸留水）　　　　　　　　　　　　　　去、イソオクタン・イソプロパノール）　　　　　　　　修復処置：
4，地塗り・絵具層欠損部への充填（炭酸カルシウ　　　　4．ニス層の除去（イソオクタン、イソプロパノール）　　　　1．台紙除去
　ム、ゼラチン）　　　　　　　　　　　　　　　　　5．充填（炭酸カルシウム、ゼラチン）　　　　　　　　　2・フラットニング（一時的に仮枠に1・lrl定）
5．補彩（ウィンザー＆ニュートン社製固形水彩絵　　　　a補彩（シュミンケ社製水彩、ウィンザー＆ニュー　　　3・ハニカムボードにマウント
　1い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トン社製油絵具［油抜き済み］）　　　　　　　　　4・額装（額新調）
（i，ニスリ1き（ダマ＿樹脂6％テレピン精油）　　　　　　7．ニス塗布、スプレーで噴霧（重量比7％ダヤー　　　　（処置：坂本雅）ミ・河ll公夫〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樹脂、テレピン精油に溶解）
額拠置・　　　　　　　（処置：舳直刊可゜公夫）　　　　オーギュスト．。ダン
L剥落ILめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ダンテとヴェルギリウス》
2．記録保護　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イン久紙
3．吊り斜咬換　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119×172・m（本紙骸）　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．1959－57
（処置：小西通恵、河口公夫）
52
保存：1♪こ態：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水平変位昏25cln　　　　　　　　　　　　　　彫刻は1巨：心が特に前部にfiliiり、転倒しや3い構
本紙は酸†’1ノ）台紙に貼り付けられ、尺きな欠損の　　　　　　　摩擦係数L5％　　　　　　　　　　　　　　　　　　造であるため、彫刻内部にり」張り構造の之持
補修部分かあ1）、，81’らされている　llll修部分の　　　　　　勾ノリングハノファー　　　　　　　　　　　　　　鉄什を設けた　ll8j様に免震装置、イ1の台座ヒ取
・ド面変形大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り合う構造の岡lj↑’1／e、IJI常に大きくな一1た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．1想多亥リイ妾で㌃；｝ミ，レト（ノ）交｛免
修復処置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　1鉄製ヴ）接合ホル1・はステンレス製ボルトφ1：1　　　3．彫刻の保存処iii
I．台紙除去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔S　1’S　［IO　1）へG7イ・全て交換　　　　　　　　　　　　　　t／カレーの4∫民にillずる
2．インレイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワッシャーは黄銅製を採用
3．フラットニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rl乞ll・：横III建築1，ら造II乏。i・llf務酬．fへ1メ1，乏”i・．1／J，1，
Lマッテでング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・起持鉄骨〔SじS　is　I　O　　　　　　　　　　　　　　　　l：務店。国iltl　IJg洋）ミlll」館
（処置：坂本邪英、liill　l公JO　　　　　　　　　　　彫刻の］Li元0）リブを固定するボルトなドノぴにilitk　　　彫刻？（1（li処置：（株）一：ッ・∫一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を繋ぐリブをllld定する；lfルトと取り合い、より剛性　　　　el頒1’1担’11：Il∴，1愉1リi也、高梨）t　i1・1、塚lll全彦、河
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を高め同時に彫刻の足元に補強を必要とする彫　　　　il公k）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刻内部にステンレス製の心棒を固定した
〈彫刻〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すべての取り合いはブロンズ製ワッシャーある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いは支柱継ぎ千を鋳造し、取り付けた
オーギュスト・ロダン
《カレーの市民》　　　　　　　　　　　　　　　3．彫刻修復保存処置
プロンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品本体の処置は以ドのとおり
180×230×22｛｝Ctll
fi1　11：22　t
S．1959－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！周多亥り亨先言争
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中性洗剤による油脂分、砂塵の除去と清拭
保存状態：
1994年の前庭Il・拝以来、この作品は屋内に保管　　　　”補彩
されていたが、それ以前の経年により彫刻内部に　　　　緑1藝∫の発錆によるit（　1Aiは錆まで洗い落とさ一’9‘1　i111
は緑1鍵∫が発錆しており、地山の1・．に5体の彫像の　　　　絵具黒色をテレビン精汕で薄めて補彩した
固定をしている落とし込み0）リブを繋ぐ鉄製ボル
トが腐食によって、溶融し痩せて形状を1トめてい　　　　二保li蔓膜
ないものもあり、すべてのボルトに錆の進行が認　　　　表面保護1こはマイクロクリスタリンワックスの高融
められる、　　　　　　　　　　　　　　　　　　点のものをテレピン精油で希釈して塗布した
処置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＄コーキング
前庭地ドの企1由i館II　・1［eこより1抑建がコンクリート　　　彫刻と台座はコーキングで防水処理
スラブに変わり、他の彫刻同様に防災と審）隻性を
考慮した展示方法を選択することになった　　　　　　　設計：横山建築構」査設計’拝務所・傳設・1卜竹中
展示高さについては、ロダンrl身がカレー市の市　　　　11務店’国岬q洋美術館
庁舎前に置かれる彫刻に人の目線に近い低い高　　　　彫刻表面処置：（株〉ニッチ
さ、あるいは記念碑的な性格の強い5mの高さを　　　　（’ll館担’11：高橋1リ地、高梨光［L、塚1iMtr彦、河
望んだことを伝えるT・紙を配慮し、これまで西洋　　　　口公夫）
美術館は目線に近い高さで展示していたが、コン
クリートスラブ1’．に設置するヒで周囲の展示環
境作りをi次し、免震装匿を内蔵させた台座の　　　オーギュスト・ロダン
意匠と高さを決定した免震装置とその保守、彫　　　　《考える人》
刻1・…SilSU・僻を・・えてf・座高さを15mとした　藁『ζ資；，。1．1．1，n、
ほかにもロダン（ノ）生前に1．5mの高さに置かれた　　　　ifi1　111：0．8　t
例がベルギーにあり、置かれる場所の周囲の条　　　　S．1959－40
件によってさまざまな見せノJ’の議論があると解釈
している　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態：
　庭の構成は企1呵館建築時に付けたコンクリー　　　　再設置までの行程はヒ記《カレーの市民》に準じ
ト壁の撤去と、それに変わる植裁で作る結界によ　　　　るが、彫刻内部の保存状態は奥の深い部分の彫
つて鑑賞者のアプローチと鑑賓環境を演出した1　　　　刻の継ぎ目においては問題なく、足元の継ぎ部分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に発靖とボルトの溶融が見られた
1．免震装置
！免震装置の選考・設計　　　　　　　　　　　　　　処置：
免震装置の必圏簗性は我がlklの地震における被　　　　《カレーの市民》同様にIYj災をIlri勺とした免震化と
害を思えば、議論の余地なく設置せざるを得ず　　　　審）釜性を配慮した展示を，lh由iした　台座の高さ
《地獄の1“i》の免震化に引き続き、その機能、性　　　　はこれまでと同様の12111であるが、展示位置は
能を彦慮した　スラブヒに設置ll∫能なlljナ荷lnの　　　庭の西門の付近とし、これまで南ノi向を背にして
限度を考慮し、彫刻のiFI　：il：と台座石の形状なら　　　逆光で彫像の表情がよく見られなかったものを改
びに・fi1　lil：に配慮した　また彫刻の後ろにV’ノ1つ若　　　　悠するため、彫刻IE面を東向きにした、
X’の足元の接地面が小さく、僅かな震動に揺れ
る傾向にあり、免震装置設計ヒの条件となった　　　　　1．免震装置
　装置の選考に当たって、／針回は「プロポーザル　　　　転がり支承｛（株）エーエス）1機
人札ノ∫式ユを採川し、）こ術fiVl外部から、阿部文昭、　　　水’ド変位±25cm
篠泉両氏に評価委員を依願した　　　　　　　　　　摩擦係数3％
” 装置構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．彫刻接合ボルトの交換
今回は特に減衰機能の温度依存性、速度1衣存性　　　　！ボルト交換
を排除した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《カレーの市民》に準ずる
　　転がり支承（（株）エーエス製）2機で構成
　　摩擦式減衰装置内1蔵　　　　　　　　　　　　　　　”支持鉄骨（仕様など《カレーの市民》に準じる1
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